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Učinak subkronične primjene raktopamina na kemijski sastav i razine ostataka u svinjskom mesu
nje količine hidroksiprolina.
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The eﬀ ect of subchronic ractopamine treatment on chemical composition 
and levels of remains in pig meat
Summary
The aim of this paper was to research the eff ect of β-adrenergic antagonist ractopamine on chemical composition of pig meat and to 
determine the level of accumulated remains after applying anabolic treatment on pigs as experimental animals. The treatment was 
conducted by oral use of subchronic dose of ractopamine of 0.1 mg/kg of body weight daily during the period of 28 days. At the end 
of the treatment, a chemical composition was researched by determining shares of water, raw proteins, fat and collagen in the meat 
sampled from the treated animals on the fi rst, third and eighth day after the treatment and on samples of control animals as well, by 
using standard methods of analysis. By using a validated immunoenzymatic method in meat samples, concentrations of ractopa-
mine remains were determined. Research results haven’t pointed to signifi cant changes in the chemical composition of meat of the 
treated animals and a weak cumulation of ractopamine remains in meat with peak mean concentration values from 391±62 ng/kg 
and 450±65 ng/kg on the fi rst day after the treatment. On the third and eighth day after the treatment, ractopamine concentration 
values in all the analyzed samples were equal to detection limit (300 ng/kg) of the test method or the remains weren’t detected. 
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Wirkung der subchronischen Anwendung von Raktopamin auf chemische 
Zusammensetzung und das Niveau der Reste im Schweineﬂ eisch
Zusammenfassung
Das Ziel dieser Untersuchung war die Wirkung des β-adrenergischen Raktopaminagonisten auf die chemische Zusammensetzung 
des Schweinefl eisches zu prüfen, und das Niveau der Reste zu bestimmen, die sich darin nach der Anwendung der anabolischen 
Behandlung auf Schweinen als Versuchtieren kummulieren. Die Behandlung wurde durch die Anwendung der subchronischen Rak-
topamindose von 0,1 mg/kg der Körpermasse  während 28 Tage oral durchgeführt. Nach Behandlungsende wurde in Fleischmustern, 
der durch die Musterproben trätierten Tiere, am ersten, dritten und achten Tag nach der Behandlung, sowie in Mustern der Kontrollti-
ere, durch die Anwendung von analytischen Standardmethoden, die chemische Zusammensetzung bestimmt, u.zw. durch den Anteil 
von Wasser, Rohproteinen, Fetten und Colagen. Durch die Anwendung der validierten Immunenzymmethode wurden in Fleischmu-
stern Konzentrationen der Raktopaminreste bestimmt. Die Untersuchungsresultate haben nicht auf bedeutende Änderungen in der 
chemischen Fleischzusammensetzung der trätierten Tiere hingewiesen. Es wurde eine schwache Kummulation der Raktopaminreste 
im Fleisch festgestellt, mit Spitzen-mittel-konzentrationswerten von 391 ± 62 ng/kg und 450 ± 65 ng/kg am ersten Behandlungstag. 
Am dritten und achten Tag nach der Behandlung hatten die Raktopaminkonzetrationen in allen analysierten Mustern die Werte etwa 
gleich mit dem Limit der Detektion (300 ng/kg) der Prüfungsmethode oder die Reste wurden nicht detektiert.
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Priručnik Biološke opasnosti u hrani opisuje potencijalne uzročnike bole-
sti koji se mogu prenijeti hranom, kroz tri poglavlja: bakterije, virusi i paraziti.
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Eﬀ etto dell‘applicazione subcronica di rattopamina alla composizione chimica e al 
livello dei residui nella carne suina
Sommario
Lo scopo di questa ricerca era esaminare l‘eff etto di agonista di rattopamina ß-adrenergica sulla composizione chimica di carne di 
maiali e determinare i livelli di residui che si accumulano dopo l‘applicazione del trattamento anabolico sui maiali che servono come 
animali di laboratorio.
Il trattamento è stato fatto applicando la dose subcronica di rattopamina di 0,1 mg/kg del peso, oralmente, ogni giorno durante 28 
giorni. Alla fi ne del trattamento, nei campioni degli animali trattati presi il primo, il terzo e l‘ottavo giorno dopo il trattamento, e nei 
campioni dei campioni di animali appartenenti al gruppo di controllo, assieme all‘applicazione dei metodi d‘analisi standard, è stata 
esaminata la composizione chimica tramite la determinazione delle percentualità di acqua, le proteine crude e i grassi crudi, e anche 
il collagene. Dopo l‘applicazione del validato metodo che include gli  imunoenzimi,  nei campioni di carne trattata sono state deter-
minate le concentrazioni di residui di rattopamina.
I risultati di ricerca non hanno aff ermato i cambiamenti evidenti nella composizione chimica della carne di animali trattati, e anzi, è 
stata scoperta una debole accumulazione di residui di rattopamina nella carne con i valori massimi di percentuale media di 391±62 
ng/kg e 450±65 ng/kg il primo giorno dopo il trattamento. Il terzo e l‘ottavo giorno dopo il trattamento di concentrazione di rattopa-
mina tutti i campioni analizzati hanno rivelato i valori aprossimattivamente uguali al limite di detezione del metodo di esaminazione 
(300 ng/kg), oppure i residui non sono stati determinati.
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